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   The authors gave oral Mikamycin 1-2 g a day in a period of 3-10 days to 21 cases of 
 cystitis, urethritis, pyelitis caused by Staphylococci, hemolytic Streptcocci, Escherichia 
coli, or mixed each others. Following 3-5 days doses of Mikamycin there were noticed 
disappearance of  Staphylococci in the urine, improvement of its microscopic findings and 
prompt subsiding of fever.  However, E. coli showed clinical responses evidenced by im-
provement of other urinary findings and subjective complaints of the patients. But there 
were experienced 2 cases of acute epididymitis which was placed daily on 2 g Mikamycin 
for 5 days long, in alleviation of pain and reduction of swelling in size. Any toxic signs 
not observed with exception of 4 cases.
1956年,梅沢 らによつて放線菌Streptomy-
cesmitakaensisの培養液 よ り発 見 され た抗
細菌性新抗生物質,Mikamyci11はA及びBの
2物質がその主成分で,融 点178℃,苦味 のあ
る結晶である.そ の化学構造は未 だ確認 されて
いないが,MikamycinAは 黄色粉末,Bは
白色柱状結晶 として単離 され,共 に水に難 溶且
つ室温において安定 した 物 質 である.Mika-
mycinAはMikamycinilleとMikaicacid
よ りな り,Bは 一種のPolypeptidであるとい
われ てい る.こ れ らA,Bの 混合剤がそ の相乗
作用 のため抗菌力を増 し,細 菌 が同時に2物 質
に対 して耐性 を獲 得する事は困難 であるとい う
点において臨床的には有意義で,或 る種 の溶血
性連球菌 を除 くグラム陽性菌の発育 を阻止 し,
犬 におけ る動物実験においても毎 日200mg/kg
のMikamycinを1～2ヵ 月間 連続 経 口投与
し・肝機能 ・腎機能,血 液所見に異常 な く,且
っ毒 性のない事が 確め られて いる.我 々は最
近,Mikamycinを 鐘 淵 化 学 よ り提 供 を うけ,
尿 路 感 染 症 に 対 し て 臨 床 的 に 応 用 す る 機 会 を得
た の で そ の 結 果 を 報 告 す る.
我 々の 使 用 し たMikamycicinはMikamycinA
85%,B15%の 混 合 剤 で あ っ た.そ の投 与方法に関






































臨 床 成 績
Mikamycinを使用した 症例は 入院患者14例,外
来患者7例,計21例で,1日1～29を3～10日間連










































































































































241持間 十 十 十 十



















Achromycin29後 膿 球著 減
,M19薯 ・9・518騒霧 増加
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使用『 経 過 副作用
89後 早朝分泌物消失1
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